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 （2）a．Bill wonders [which book Q [she read ___ ]]
 b．*Which book Q does Bill wonder [___ Q [ she read___]] 

















理（locality principle）の一事例である（cf. Rizzi 2004）。さて、（3a）に見る
ように、問題のwhyは、この否定の島に従わない。（詳しくは、Endo （2006、
2007、2012a、b）および遠藤 （2014）を参照のこと。）
 （3）ａ．Why didn’t John fix her bike?
ｂ．*How didn’t John fix her bike?
ｃ．how…否定要素…howの痕跡












 （4）CP-zone: Force Top* Int Top* Focus Mod* Top* Fin I
　ここで問題は、次の文でwhyに複文が後続する場合に、多義性が生じるとい
う事実である。


























 （8）ａ．What are you coming to the US for?












 （9）ａ．John didn’t do it for food. （not >for food、*for food >not）






























 （11）ａ．What purpose are you coming to the US for?
ｂ．For what purpose are you coming to the US?
 （12）ａ．What are you coming to the US for?












Disapproval Question（SDQ）と呼んでいる。（ちなみに、Obenauer （2006: 
250fn）によれば、英語では、このSDQの解釈は義務的ではない。）
 （13）ａ．Chto ty smejoshsja? （ロシア語） 
what you laugh
‘Why do you laugh?’
ｂ．Chto ty napisal eto pis’mo?  
what you wrote this letter
‘Why do you write this letter?’
ｃ．Cosa （*non） ridi? 　（イタリア語）4 
what （*not） （you） laugh
‘Why do you （*not） laugh?’
ｄ．Giati/Ti trehi etsi aftos?

































 （16）ａ．＊君は [ポチが　なんで　そんなに吠えていると]  思わないの? 
（what-for type） 


























































































 （21）Ａ：What is grass green for?
Ｂ：ａ．So that caterpillars can play on it. （Rationale）
ｂ．*Because God created it that way. （Cause）
　ちなみに、whyは、次に見るようにRationaleとCauseの2つの解釈が可能で
ある。
 （22）Ａ：Why is grass green?
Ｂ：ａ．So that caterpillars can play on it. （Rationale）




















































 （24）ａ．Ａ：Perché vieni   qui?       
why you.came here
‘Why do you come here?’
Ｂ：Mah、…
ｂ．Ａ：Cosa vieni qui?           
         what come here



















 （25）How come John kissed Mary?



















why the hellは次に見るようにSAIを許すという点で、how comeと異なる。























 （30）Int（1） > Foc > Int（2） 8
　この階層関係と、why the hellやhow comeの階層関係をまとめると次のよう
になる。
 （31）[IntP（1） why the hell  [Int’ how come…. [FocP…[IntP（2） what  [ReasonP
（1） why…Neg [ReasonP（2） （what） for…






 （31）[ReasonP （high） なぜ （CP） > Neg > ReasonP （low）何を
 （Ⅱ）ReasonPの移動先にも2つあり、それぞれ異なる談話の意味が付与される。 
　さらに、how comeやwhy the hellを考察しながら、理由を問う表現には、 CP
の領域に基底生成される統語的な位置があることを見た。以上をまとめると、
理由を問う表現には、以下のような4つの基底の構造が想定されることになる。
 （32）[IntP1 why the hell  [Int’ how come…. [FocP…[IntP（2） what  [ReasonP1 
why…Neg [ReasonP（2） （what） for…
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（ⅱ）He's going to Zurich but I don't know what for.
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